








Eine der am weitesten verbreiteten Spe- 
zies auf unserem Planeten derzeit ist die Plas- 
tiktüte, ein Schlauch aus einer dünnen 
Polyethylenschicht. Sie ist an einem Ende ver- 
schweißt und besitzt zwei integrierte  
Tragegriffe, die nur darauf warten, sich inei- 
nander oder an etwas anderem zu verhed-
dern. Ihre Hauptfunktion ist es, Dinge zu ver- 
stauen, und diese Aufgabe führt sie mit 
unerreichter Beharrlichkeit aus. Nach ihrer 
Ausgabe an der Kasse eines Lebensmittel- 
ladens, wird sie schon bald sich selbst über-
lassen. Sie nimmt die Krä"e des Windes  
und des Wassers auf und ihr membranartiger 
Körper fährt fort, seine Funktion zu erfül- 
len, auch wenn sich kein Mensch ihrer bedient. 
Sowohl der Anstieg des Erfolgs als auch  
des Stigmas seit ihrem ersten Erscheinen  
in den #$%&er-Jahren, ist das Ergebnis  
der Widerstandsfähigkeit der Plastiktüte. 
•
Neben der Einwegplastiktüte gehört auch  
der henkellose, transparente Beutel sowie die 
stabile Tüte mit verschweißten Tragehen- 
keln zur Familie. Letztere kann mehrfach ver- 
wendet werden und viele Geschäfte ver- 
sprechen beim Einkauf, sie nach Verschleiß 
kostenfrei zu ersetzen. Dies hat ihr den 
Spitznamen „Tasche fürs Leben“ eingebracht. 
Tatsächlich könnte man alle drei Modelle 
eher als „Taschen für die Ewigkeit“ bezeich-
nen, vergleicht man die Haltbarkeit der  
Polymere, aus denen sie bestehen, mit der 
Lebensdauer eines Menschen. Laut dem 
norwegischen Autoren Karl Ove Knausgård 
hat die Plastiktüte die unheimliche Fähig- 
keit, dem Tod zu entgehen. Sie habe „etwas 
Unverwüstliches an sich, scheint irgend- 
wo abseits von allem anderen zu existieren, 
auch im Bezug auf Zeit und ihre unend- 
lichen Erscheinungsformen“#. Aktuell ist 
#  Karl Ove Knausgård, What Makes Life Worth Living?, 
The Guardian, #$. August '&#(, verfügbar unter  
theguardian.com/books/'&#(/aug/#$/karl-ove- 
knausgaard-what-makes-life-worth-living-baby- 
autumn (zuletzt geprüft am #'. September '&#().
One of the species most pervasively populat-
ing our planet in this time and age is the 
T-shirt plastic bag. It presents itself as a tube 
of thin polyethylene film. It is heat-sealed  
at one end, and it sports two built-in handles 
ready to snag on anything or at the other 
one. Its primary function is to contain, and 
contain it will with an unmatched resili- 
ence. A!er it has taken its first breath by the 
cashier of a grocery store, when le! at its 
own devices, the plastic bag will contain the 
currents of the wind or those of the water,  
its membrane-like body continuing to  
behave according to its original design pro- 
gramme, even when no human user is 
employing it. Both the success and stigma 
the T-shirt plastic bag accrued since it  
was first designed in the early "#$%s are a 
result of its very resilience.
•
Its name is derived from the shape of its 
handles at rest, when they flap down in an 
arrangement that resembles a T-shirt.  
&e other species composing its family in- 
clude the handle-less transparent baggy  
and the thicker plastic bag with heat-welded 
handles. &e latter type can be used mul- 
tiple times; it is sometimes nicknamed “bag 
for life” because at the moment of sale, 
grocery stores o!en promise to replace it for 
free once the old one wears out. As a mat- 
ter of fact, they can all be considered to be 
“for eternity” rather than “for life” if you 
compare the duration over time of the poly- 
mers of which they are made to the life- 
span of a human being. According to the 
Norwegian writer Karl Ove Knausgård,  
the plastic bag has the uncannily ability to 
eschew death. It “has something inviol- 
able about it, it seems to exist in a place be- 
yond everything else, including time and  
its inexorable modality”". At the moment, no 
organism on the planet is known to be  
able to break the long polymer chains from 
which they are made and digest their  
elementary molecules. Plastic bags are only 
subject to photodegradation. &ey are de- 
composed by the combined action of 
sunlight and air. Its exposed surfaces discol- 
our and harden, over time starting to crack 
into progressively smaller pieces. Plastic  
bags display quite different behaviours. &e 
thicker “for-life” ones designed to be re- 
usable usually sink to the bottom of the sea 
or, when they remain on the ground, they  
let themselves be covered up by other debris. 
&e thinner disposable T-shirt bags in- 
stead are more ambitious and movable and 
tend to take flight at the first gust of wind 
once released into the open. When they are 
in a body of water, they float on the sur- 
face empty or fill and sink a bit to hover in 
mid-waters like jellyfish, with which they  
are o!en confused by the fish and cetaceans 
who occasionally consume them. It is a 
single meal that the animals subsequently 
carry in their bellies for the rest of their 
existence. A bag for life indeed.
&e problem of carrying purchased goods 
so successfully solved by the plastic bags is 
integral to the establishment of the market. 
A visit to the Testaccio neighbourhood  
in Rome provides a telling example of this 
story. &e area is named a!er the Monte 
Testaccio, which in effect is less a real moun- 
tain than a monument to consumer cul- 
ture. At first glance it looks like a leafy hill 
featuring walking paths and views on the 
city, but once you dig up a thin layer, you will 
find its entire mass is not made up of soil  
and stone, but fragments of ancient pottery. 
&e hill stands on what was the Romans’ 
dumping ground. In classical times, the city 
of Rome reached the record number of a 
million inhabitants, who had to be served by 
an accordingly-sized consumption infra-
structure. Romans had their own kind of dis- 
posable vessel: a cheap, globular (%-litre 
Auf immer  
und ewig
"  Karl Ove Knausgård, What Makes Life Worth Living?,  
&e Guardian, "# August )%"(, available at  
theguardian.com/books/)%"(/aug/"#/karl-ove- 
knausgaard-what-makes-life-worth-living- 
baby-autumn (last checked on ") September )%"(). 
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ceramic amphora with an unglazed inter- 
ior surface. &is surface would get saturated 
with the olive oil it was carrying. A!er a  
while, the oil trapped in the ceramic would 
go rancid, and the vessel was discarded.  
&e single-use amphorae were brought to the 
Testaccio, broken, and deposited layer  
upon layer over an area covering )%,%%% 
square metres, in time reaching a volume of 
*+%,%%% cubic metres. 
For most of the following centuries, the 
solution to the problem of one-way trans- 
portation of purchased goods was typically  
outsourced directly to the customer, until 
during the "#th century the economies of 
scale of paper production made it viable  
for the seller to give away paper bags for free. 
Originally simple envelopes, paper bags re- 
ceived a major technological upgrade in 
"+$+, when the US manual labourer Margaret 
Ethridge Knight designed a machine that 
automatically folded and glued flat-bottomed 
brown paper bags. &is bag quickly be- 
came shopping standard. Its main problems 
are that normal paper’s tensile strength is 
typically very low, and the material tends to 
break apart when exposed to moisture.
Entrance Ethylene
Ethylene is a naturally occurring molecule  
in organic chemistry, a plant hormone re- 
sponsible for the process of seasonal ageing: 
its levels control the blooming of flowers, 
ripening of fruits, and shedding of leaves. It 
is structurally a simple molecule: two con- 
nected carbon atoms at the centre, each carry- 
ing two hydrogen carbons. Its shape allows  
to link a great number of molecules as rings 
of long polymeric chains. &e German chem- 
ist Hans von Pechmann discovered poly- 
ethylene in "+#+, while his British colleagues 
Eric Fawcett and Reginald Gibson found  
a method to produce it industrially in "#,,. 
Polyethylene chains are mostly tidy and 
linear, but they also feature lateral branches 
that make the material flexible and stretch- 
able. &is is an important property because it 
dramatically reduces the amount of mater- 
ial needed to achieve the functions required 
of a bag. Polyethylene was first used in Brit- 
ain as insulant for coaxial cables in commu-
nication devices and played a strategic  
role in warfare. &is role was not lost in the 
Second World War-era when the regimes of 
Italy and Germany ran parallel research 
programmes on polymers. In the "#*%s, the 
German chemist Karl Ziegler and his Italian 
colleague Giulio Natta independently com- 
pleted research aiming to improve the phys- 
ical qualities of polyethylene. &ey were 
jointly awarded the Nobel Prize in Chemistry 
for their work in "#$,. &eir catalysts make  
it possible to synthesise a high-density variety 
of polyethylene (HDPE), in which chains  
are more orderly and have less branching. It 
was right on time for HDPE to play a role  
kein Organismus auf unserem Planeten be- 
kannt, der in der Lage wäre, ihre langen 
Polymerketten aufzubrechen und deren ele- 
mentare Moleküle zu verdauen. Plastik- 
tüten können nur durch Photodegradation, 
die gleichzeitige Einwirkung von Sonnen- 
licht und Lu", zersetzt werden. Ihre Oberflä-
che verliert dann die Farbe, erhärtet und 
zerfällt schlussendlich schrittweise in ihre Ein- 
zelteile. Plastiktüten weisen sehr unterschied- 
liche Verhaltensweisen auf. Die dickeren,  
zur Wiederverwendung gestalteten „Taschen 
fürs Leben“ sinken für gewöhnlich auf den 
Meeresgrund oder werden, falls sie an Land 
bleiben, von anderen Ablagerungen über-
deckt. Die dünnen Einwegplastiktüten ande- 
rerseits sind ambitionierter und bewegungs-
freudiger. Einmal in die Freiheit entlassen, 
heben sie beim kleinsten Windstoß ab. Befin- 
den sie sich im Wasser, treiben sie leer auf  
der Oberfläche oder laufen voll, worau)in sie 
abtauchen und in mittlerer Tiefe umher-
schweben. So mancher Fisch oder Wal ver- 
speist sie im Glauben, eine Qualle zu fres- 
sen. Diese einzelne Mahlzeit wird das *er für 
den Rest seiner Tage im Magen begleiten. 
Wahrha"ig eine Tasche fürs Leben.
Das Problem des Transportierens von Ein- 
käufen, das die Plastiktüte so erfolgreich  
löst, ist ein integraler Bestandteil für den Auf- 
bau eines Marktes. Ein Besuch in Roms 
Stadtviertel Testaccio ist ein gutes Beispiel für 
diese Entwicklung: Die Gegend ist nach  
dem Monte Testaccio benannt, der eigentlich 
kein echter Berg, sondern ein Denkmal  
der Konsumkultur ist. Auf den ersten Blick 
sieht er aus wie ein grüner Hügel mit Geh- 
wegen und einem schönen Ausblick auf die 
Stadt. Gräbt man sich jedoch durch die 
dünne, oberste Erdschicht, wird klar, dass der 
gesamte Hügel aus antiken Tonscherben 
besteht – die Müllkippe des alten Roms. In 
der Antike erreichte die Stadt eine Re- 
kordzahl von einer Million Einwohnern, was  
eine entsprechende Versorgungsstruktur 
nötig machte. Die Römer besaßen ihre eigene 
Variante des Einwegbehältnisses: eine  
günstige, kugelförmige Keramikamphore mit 
einem Fassungsvermögen von (& Litern  
und einer unglasierten Innenwand. Diese 
Oberfläche sog das darin gelagerte Oli- 
venöl auf, das jedoch nach einer Weile ranzig 
wurde und zur Entsorgung des Gefäßes 
führte. Die Einwegamphoren wurden zum 
Monte Testaccio gebracht, zerschlagen  
und Schicht für Schicht auf einer Fläche von 
'&.&&& Quadratmetern entsorgt. Über die 
Zeit häu"e sich so ein Volumen von +,&.&&& 
Kubikmetern an. 
Für einen Großteil der folgenden Jahr- 
hunderte wurde die Lösung des Trans- 
portproblems bei Einkäufen dem Kunden 
überlassen. Dann, im #$. Jahrhundert, 
machte es die Wirtscha"lichkeit der Massen- 
produktion von Papier dem Verkäufer  
möglich, Papiertüten gratis herauszugeben.  
Ursprünglich ein simpler Umschlag, erfuhr 
die Papiertüte im Jahr #,%, eine große 
technologische Verbesserung, als die US- 
amerikanische Arbeiterin Margaret  
Ethridge Knight eine Maschine entwickelte, 
die braune Papiertüten mit flachem Bo- 
den automatisiert faltete und verklebte. Diese 
Tüte wurde im Handel schon bald zum  
Standard. Ihre Hauptprobleme sind aber die  
für Papier typische niedrige Reißfestig- 
keit und ihre Anfälligkeit für Feuchtigkeit.
Auftritt Ethylen
Ethylen ist ein in der organischen Chemie 
natürlich vorkommendes Molekül, ein 
Pflanzenhormon, das für das Verhalten im 
Jahreszeitenwechsel verantwortlich ist:  
Es kontrolliert die Blüte von Blumen, den 
Reifeprozess von Früchten und den Fall  
des Laubes. Strukturell ist es ein einfaches 
Molekül mit zwei verbundenen Kohlen- 
stoff atomen in der Mitte, an die jeweils zwei 
Wasserstoffatome gebunden sind. Seine 
Form erlaubt es, eine Vielzahl von Molekülen 
als Ringe aus langen Polymerketten anei- 
nanderzufügen. Der deutsche Chemiker Hans 
von Pechmann entdeckte Polyethylen im  
Jahr #,$,, während seine britischen Kollegen 
Eric Fawcett und Reginald Gibson #$--  
ein Verfahren entwickelten, um es industriell 
herstellen zu können. Polyethylenketten  
sind zumeist geordnet und linear, sie können 
aber auch Seitenarme haben, die sie flexi- 
bel und dehnbar machen. Dies ist eine wich- 
tige Eigenscha", denn die Folge ist eine 
dramatische Verringerung der benötigten Ma- 
terialmenge, um die für eine Plastiktüte 
ausschlaggebenden Funktionen zu erreichen. 
Polyethylen wurde zuerst in Großbritan- 
nien als Isolierung von Koaxialkabeln in Tele- 
kommunikationsgeräten eingesetzt und  
spielte im Krieg eine strategische Rolle. Im  
Zweiten Weltkrieg führten Deutschland  
und Italien parallel Forschungsprogramme zu 
Polymeren durch; in den #$+&er-Jahren 
schlossen sowohl der deutsche Chemiker Karl 
Ziegler, als auch sein italienischer Kollege 
Giulio Natta unabhängig voneinander For- 
schungsarbeiten ab, die darauf abzielten,  
die physikalischen Qualitäten von Polyethylen 
zu verbessern. #$%- wurde ihnen gemein- 
sam der Nobelpreis für Chemie verliehen. Ihre 
Katalysatoren machen es möglich, eine 
Polyethylen-Variante mit hoher Dichte (HDPE, 
was für High-density Polyethylene steht)  
zu synthetisieren, die wenig verzweigt und da- 
durch geordneter ist. Der Zeitpunkt war 
genau richtig, um HDPE als „Massenkonsum- 
waffe“ im Wirtschaftsboom der Nach- 
kriegsjahre zu etablieren. Günstige Einweg-
tüten aus HDPE erlaubten ungeplante  
Gelegenheitseinkäufe, was Kunden und Wa- 
ren in einem vorher undenkbaren Maß  
mobil machte. HDPE-Tüten wurden zuerst  
in den USA mit einem Produkt namens  
Baggies eingeführt. Dabei handelte es sich 
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um einfache, transparente, röhrenförmige 
Tüten, die an einem Ende verschweißt  
und für die Aufbewahrung von Sandwiches 
oder anderen feuchten Lebensmitteln ge-
dacht waren. Es dauerte nicht lange, bis sich 
diese Plastiktüten einen schlechten Ruf 
eingehandelt hatten. Schaut man die Zeitun-
gen und Ärzteblätter der späten #$+&er- 
Jahre durch, fällt eine wachsende Besorgnis 
aufgrund einer steigenden Zahl an Ersti-
ckungstoden auf. Die Opfer waren vor allem 
Kinder, die sich die Tüten beim Spielen  
bags already acquired a bad reputation. A 
quick review of late-"#*%s newspapers and 
medical journals shows a mounting con- 
cern for a rise of deaths by suffocation. &e 
accidents predominantly involved chil- 
dren pulling bags over their head while play- 
ing with them. &is triggered a response 
from the industry, which resulted in the print- 
ing of warning messages on the bags, or  
the adding of pigments to the bags to make 
them not see-through.
In "#$), the Swedish chemical company 
Celloplast developed a method to automatic- 
ally fold a tube of HDPE in a way that allows 
its cylindrical shape to swell at the sides and 
increase its capacity. &ree years later, the 
company filed a US patent application for an 
improved process that also automatically  
cut out handles while heat-sealing the bottom 
of the bag. Numerous sources incorrectly 
quote the designer of this T-shirt plastic bag 
as Sten Gustaf &ulin). In truth, in the  
"#$%s he was the head of the Celloplast sales 
department, and his tasks included filing 
patent applications worldwide. &e Swedish 
patent application number ,%$#%$ filed  
in February "#$* reports the names of the 
owner Curt Lindquist and Jan Ohlander, 
both engineers, as co-inventors. Cellopast’s 
product immediately sparked a patent  
war in the US, with Exxon Mobil filing a num- 
ber of patents during the "#(%s, in order  
to water down Celloplast’s original patent 
and render it useless. &is patent war ac- 
counts for the slow adoption of plastic bags 
in the US compared to the rest of the world. 
&erefore, as late as the mid "#+%s, in US 
grocery stores the standard question at the 
cashier was: “Paper or plastic?”
T-shirt plastic bags today can be bought  
in sets of thousands for fractions of a cent 
each from Chinese online wholesale retailer 
Alibaba. &ey are treated by shop keep- 
ers less as a physical item, than as a service 
to provide to customers. &is ubiquity  
has given a potent aura to the plastic bag. It 
prominently and conspicuously appears  
as a negative symbol in environmentalist 
campaigns and in the discourse on the 
ecological crisis at large. But is it worth plac- 
ing all this responsibility on it? &e plas- 
tic bag falls into that category of design solu- 
tions so readily available and perfectly 
activated by use that their existence ends up 
being acknowledged only when they are  
not ready at hand. In parallel, they are per- 
ceived as a nuisance only when they are  
seen out of context. A study commissioned by 
the UK Environmental Agency concluded 
that paper or cotton carrier bags are popular- 
ly considered greener because of the way 
they are culturally constructed. Cotton and 
paper are perceived as more natural 
as a weapon of mass consumption during the 
post-war economic boom. Cheap and dis- 
posable bags made of HDPE allowed for un- 
planned and casual shopping, thus mobil- 
ising consumers and goods on a previously 
unexperienced scale. HDPE bags were first 
introduced to consumers in the US through 
a product called Baggies. &ese were sim- 
ple transparent tubular bags that were heat- 
sealed at one end and meant to be used to 
store sandwiches and other moist food items. 
It was not long before these early plastic 
)  See Design Museum, Fi!y Bags "at Changed the 
World, London: Conran, )%"".
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über den Kopf zogen. In der Folge wurden 
Warnhinweise auf die Tüten gedruckt  
oder man fügte Pigmente zu, um Transpa-
renz zu vermeiden. 
#$%' entwickelte das schwedische Chemie- 
unternehmen Celloplast ein Verfahren, mit 
dem eine Röhre aus HDPE so gefaltet werden 
konnte, dass die zylindrische Form an den 
Seiten anschwoll und so das Fassungsvolu-
men vergrößert wurde. Drei Jahre später 
reichte das Unternehmen in den USA den 
Patentantrag für einen verbesserten Pro- 
zess ein, der zudem automatisch Tragegriffe 
ausstanzte und den Boden der Tüte ver-
schweißte. Viele Quellen weisen fälschlicher-
weise Sten Gustaf Thulin' als den Designer 
aus. Tatsächlich aber war dieser in den 
#$%&er-Jahren Vertriebsleiter bei Celloplast, 
wobei auch die weltweite Patentanmel- 
dung zu seinen Aufgaben zählte. Der schwe- 
dische Patentantrag mit der Nummer 
-&%$&%, eingereicht im Februar #$%+, nennt 
den Besitzer Curt Lindquist sowie Jan 
Ohlander, beide Ingenieure, als gemeinsame 
Erfinder. Celloplasts Produkt zog sofort ei- 
nen Patentkrieg in den USA nach sich. Exxon 
Mobil reichte während der #$(&er-Jahre 
gleich mehrere Patentanträge ein, um das 
Originalpatent von Celloplast zu verwäs- 
sern und es letztlich hinfällig zu machen. Die- 
ser Patentkrieg war verantwortlich für die 
langsame Verbreitung der Plastiktüten in den 
USA im Vergleich zum Rest der Welt. Bis 
Mitte der #$,&er-Jahre lautete deshalb die 
übliche Frage an einer amerikanischen 
Supermarktkasse: „Papier oder Plastik?“
Einwegplastiktüten können heute in  
Paketen von Tausenden für den Bruchteil 
eines Cents pro Stück beim chinesischen 
Onlinegroßhändler Alibaba erworben wer- 
den. Von Ladenbesitzern werden sie we- 
niger als physisches Produkt wahrgenommen, 
denn als Service für den Kunden. Ihre All- 
gegenwärtigkeit hat der Plastiktüte eine  
starke Aura eingebracht. Sie taucht medien- 
wirksam und unübersehbar als negatives 
Symbol in Umweltschutzkampagnen und  
der gesamten Debatte rund um die ökologi-
sche Krise auf. Aber ist es richtig, sie für  
alles verantwortlich zu machen? Die Plastik- 
tüte fällt in eine Designkategorie, deren 
Produkte in einem solchen Maß ständig ver- 
fügbar und gewohnt sind, dass ihre Exis- 
tenz uns nur bewusst wird, sollten sie einmal 
nicht zur Hand sein. Gleichzeitig werden  
sie nur losgelöst vom üblichen Kontext als 
Störfaktor empfunden. Eine von der bri- 
tischen Umweltbehörde in Au"rag gegebene 
Studie kam zu dem Schluss, dass Papier- 
tüten oder Baumwolltaschen allgemein als 
ökologischer eingeschätzt werden, weil  
sie entsprechend kulturell konstruiert sind. 
Baumwolle und Papier werden als natür- 
lichere Materialien wahrgenommen, weil sie 
beispielsweise weniger verarbeitet aus- 
sehen, und in Taschenform weniger mit einer 
Müll- und Wegwer.ultur verbunden werden. 
Eigentlich ist ihr Effekt auf das Ökosystem 
aber gravierender.- Betrachtet man die gesam- 
ten Auswirkungen, von der Gewinnung und 
Verarbeitung der Rohstoffe bis hin zum gan- 
zen Produktzyklus, muss eine Papiertüte 
viermal und eine Baumwolltasche #(& Mal be- 
nutzt werden, damit ihre Bilanz auf jene  
der Einwegplastiktüte aus HDPE sinkt. Papier 
und Baumwolle bedürfen einer intensive- 
ren Nutzung von Ressourcen wie Wasser, um 
verarbeitet zu werden. Ihr Transport ver- 
braucht mehr Kra"stoff und damit wird mehr 
Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre abge- 
geben, einfach nur, weil ihr Gewicht größer ist 
als das einer Plastiktüte. Die Autoren der 
Studie, Chris Edwards und Jonna Meyhoff Fry, 
entwarfen eine qualitative Variable, um zu 
erklären, woher der weitverbreitete Glaube 
stammt, dass Papiertüten und Baumwoll- 
taschen unbedenklichere und „grünere“ Alter- 
nativen darstellen. Sie führten den Begriff  
der „Abfallästhetik“ für diese Variable ein, die 
angibt, wie unwohl sich Menschen beim  
Anblick von in der Natur zurückgelassenen 
Plastiktüten fühlen. Dies ist eine bemerkens-
werte Formulierung, denn sie bezieht in  
die Geschichte mit ein, wie die Plastiktüte im 
Rahmen der Umweltkrise als Feind Num- 
mer eins dargestellt wurde. Der nach Schön- 
heit strebende Blick in die Natur ist ein In- 
strument, das Natur konstruiert und zu ihrer 
Verteidigung antreibt. Das kulturelle Ver- 
ständnis von Natur folgt der Blickrichtung 
vom Betrachter auf die Umwelt. Trotzdem 
wird selten erkannt, dass die willkürliche Aus- 
wahl eines Zustandes des Ökosystems Erde 
zur Konservierung, etwa dem aktuellen, kein 
Ziel ist, das alle menschlichen Belange über- 
trump". Im Gegenteil, es geht um das Vergnü- 
gen des Menschen. Oder, im schlimmsten 
Fall, um seine eigene Existenz. 
materials, for example, less processed, and 
in bag form less associated with littering  
and a throwaway culture. Yet, in fact their 
life-cycle impact on the ecosystem is actu- 
ally worse., If overall impact is considered, 
from harvesting and processing of raw 
materials to the entire product life cycle, a 
paper bag has to be used four times and  
a cotton bag "(% times for their impact to be- 
come as low as that of a single-use HDPE 
plastic bag. Paper and cotton require more 
intensive use of resources like water to be 
manufactured. &eir transport requires more 
fuel and subsequently the release of high- 
er amounts of carbon dioxide in the atmos- 
phere, simply because their mass is heavier 
than that of a plastic bag. &e authors of  
the UK Environmental Agency’s study, Chris 
Edwards and Jonna Meyhoff Fry, created  
a qualitative variable to explain the wide- 
spread belief that paper and cotton con- 
stitute uncomplicated greener alternatives. 
&ey used the term “litter aesthetics” to 
name this variable, which measures how un- 
pleased human beholders are with the 
spectacle of plastic bags discarded in natural 
surroundings. &is is a remarkable phras- 
ing, because it encapsulates the story of how 
the plastic bag has been singled out to be- 
come the number one villain of the environ-
mental crisis. &e beauty-seeking gaze on 
nature is a device that constructs nature and 
triggers mobilisation in its defence. &e 
cultural understanding of nature follows the 
gaze line from the viewer unto their envir- 
onment. And yet, it is seldom acknowledged 
that arbitrarily choosing a state of the 
planetary ecosystem like the present one for 
conservation is not a goal that transcends  
all things human. All the way round, it is pre- 
cisely for human’s pleasure. Or, in the 
worst-case scenario, it is for humans’ sake.
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Drei ausgewählte Beiträge aus dem Heft mit zusätz- 
lichem Bildmaterial können Sie online lesen.
You can read three selected articles from the magazine 
with additional visuals online.
↗ Gesteinsgeschichten/Rock Strata 
↗ „Nicht nur neu, sondern besser“ / Kill Your Darlings 
↗  Show Them What You’re Made Of / Material  
macht Marken
/dossiers
Die im Heft mit dem unten aufgeführten Icon markierten 
Artikel werden auf unserer Webseite in der Rubrik 
Dossiers erweitert.
On our website at Dossiers you find further content to  
the articles in the magazine marked with the icon below.
↗ Objects of Desire / Die Suche nach den Dingen
Shop
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Out Now: form feature 2
2017 feiert form sein 60-jähriges Jubiläum und schließt 
den Jahrgang mit einer umfangreichen Sonderpublikation 
ab. Bestellen Sie jetzt das Jubiläumsheft form feature 2 
„Revisiting the Past“ und erhalten Sie einen Einblick in 60 
Jahre Design.
form celebrates its 60th anniversary in 2017 and will close  
the year with a comprehensive special issue. Order  
the anniversary publication form feature 2 “Revisiting the 
Past” now and gain insights into 60 years of design.
Shop Now: Im Haus der Dinge [In the House of Things]
Unser Leben findet in Gesellschaft von Dingen auf  
der Bühne des Alltags in einem sichtbaren und unsicht- 
baren Geflecht von Beziehungen statt. Wer agiert  
hier mit wem oder gegen wen? Einer der bedeutendsten 
deutschen Designtheoretiker, Gert Selle, schreibt  
in diesem Buch über die Dinge und ihre postmodernen 
Derivate, wie sie uns gegenüberstehen und wie wir  
ihnen begegnen.
We live our lives in the company of things, on the stage of 
everyday life, in a visible and invisible network of rela- 
tionships. Who interacts with whom or against whom? In 
this book about things and their postmodern deriva- 
tives, Gert Selle, one of Germany’s most important design  
theorists, writes about the things that confront us and 
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